# 男せ共同参画推進座談会 


«『\#价岻


ま

市用も可で 立がををオ域てススかに藤長がつ能し補に地利超｜にそいとたつ介原補きとなのよ助つ域用えて゚密こましたにい護委助るりかがやが応てさに金とよ判 「法るじもま活た子 で，ず施わ の適
 う


と

進 クそ そ易 でく ば



ま ま が
理
想
为
あ
$\vdots$
思
心 ご
近
所
が
お
亘
に
に
助
け
合
て




 る
で
する
ね。
だ
か
§
介
護
が男
の
は
偉
い
と
い
$\vdots$
感
筧
か
あ

 は
緒
た
$\vdots$
。
$\vdots$
何
度
説
明
す
 と
思
娄
す。
わ
た
し
は
お
年 れ
た
あ
の
は
変
ら
な
な
の
か
か


くとく協自地
といれ力分元の
思うるでたのだ
まで制るでた感
す連が，行も




強役 いでるまうよで男 よいて母すがって卑委こよう参独そてく委委

 まとま両がまたに課進とデねがよか共 －うもをるがえ年でてピで新想な参 い戠父見から，方寄ずい」は男しでせの画 もが現い思し中はこで女鳥。中言


言かかと大 わらない山 て男思う梖育のいが
まはます随ま
し立わ畕れ
なた響」
でさしすなた と母の境

> 思 ま す。

| 係だけ年か自いえかてですい父 にけ合をな然なならいす。よたは もでい取となと夫はた。「ねがあ大は支つも形考婦仲とた切なえて感のえに良しそそのに なく合かじ男てなくてえれ言を こど，らます共まてしても，普が葉を だえそお。同すいい年は然かって |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



思性いサ理市だ女水もてら感えま


男
共
䆚
参
の
輸
鳥
﨩
市
中






今
其
長
や
$\vdots$
た
し
し
に
女 て
$<$
る
思
$\omega$
ま
す。


 が
5
生
き
生
き
暮
5
$\vdots$
社
云
が こめ

庖
が
あ
る
な
な
と
思
$\vdots$
$\vdots$
も
た


